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In order to improve the river water environment, it is necessary to properly understand 
the mechanism on water quality changes. Hanzo River is one of tributaries of Honmyo 
River which is flowing into Isahaya regulation pond. Concentrations of nutrients of Hanzou 
River are 1.5 to 2 times higher than water at main river. Purification of water quality in this 
river is important issue for water environmental management. In this study, numerical 
simulation model composed by two sub-model, basin model and river model, was 
developed and applied to Hanzo River to predict the water quality changes under wet 
weather condition in this river. 
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( ) PP4NH4NH4NH CCksrc µγ−−=  (4) 
･亜硝酸態窒素 
( ) PP2NO2NO2NO4NH4NH CCkCksrc µγ−−=  (5) 
･硝酸態窒素 
( ) PP3NO2NO2NO CCksrc µγ−=  (6) 
･オルトリン酸態リン 
( ) PP4PO Csrc µγ−=  (7) 
･溶存酸素 
( ) 4NH1NDO4NHDOmaxDOa CkCCksrc −−−= γ)( 　  
2NO2NDO2NO Ck−− γ  (8) 
･植物プランクトン 
( ) PPCdsrc )( −= µ  (9) 
ここに，CNH4,CNO2,CPP,CDO：NH4-N と NO2-N，PP,DO の




















































移流 拡散                                移流 拡散
 







Fig. 2 物質循環の概念図 
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流量 水温 DO NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P採水地点
(m3/s) (℃) (mgO/l) (mgN/l) (mgN/l) (mgN/l) (mgP/l)
St.1 1.97 13.7 6.21 0.02 0.006 1.5 0.47
St.2 － － － 0.01 0.037 2.8 0.36
St.3 1.30 12.4 6.10 0.01 0.041 3.5 1.96
横流入 0.03 12.6 5.14 0.00 0.043 3.0 1.10





















































































































ka 2.0(1/day) µ 1.5(1/day) 
kNH4 0.1(1/day) d 1.0(1/day) 
kNO2 0.5(1/day)  
 
Table.3 初期濃度 
NH4-N 0.76(mgN/l) PO4-P 0.32(mgP/l)
NO2-N 0.14(mgN/l) DO 5.0(mgO/l) 
















































































































長崎大学工学部研究報告の完全版下投稿用原稿例（ワード 2000 版） 
違いを与えなかったようである。 
まず，モデルに取り上げた物質の濃度の時間変化を
示すと Fig.5 のとおりである． 
流域から洪水期間中に流出する NH4-N，NO2-N，DO，


















りである．なお，図示された結果は，12 月 13 日 10:00













濃度の増減が現れる分布となる．NO3-N と PO4-P につい
ては，先に述べたように，降雨の流出開始時に流域表
面から栄養塩が流出するために，洪水流入初期に濃度
が高くなる．洪水が低減した 15 日 12:00 には，NO4-N
と NO2-N は流下方向に減少する傾向にあり，モデルに
考慮した硝化と植物プランクトンの活動の影響が出て
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